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Fundamental Studies on the]Distribution Technique
Of Japanese Pears II
YoshinOri Fu」II・
The mechanical damage caused during transportatiOn to Japanese pears,ミ魂
'sS¢
ゲをゲ,
which are placed on the rnarketin the fOrm Of a 15 kg cartOn‐box for gift usc,has been
investigated Several findings can be dra∬′n as foHoM′s
l lt appeared evident that the distribution of damage to pears approxirnately
fOnO7ヽS POiSsOn's distribution
2 The physical occurrence of the damaged pears tends to exibit a positive
correlationship M/ith the duration and the distance of transpoFtatiOn at the ninety―ni e
percent confidence level
3 Within a packed carton‐box, the uppermost positioned pears suffered most
heavily frOna damage and then fo1lows subsequently the lowest and the middle
positioned pears Furthermore,the abOve trend developed a significant difference at
the ninety‐five percent confidence level 都′hen compared with the firiュ‐rind pears
harvested at an earlier period
4 Since the degree of ripeness indicates a higher level of significance with the
occurrence of the damage, it is assertive that 都′ell‐ripened pears pears覇,ould more
easily suffer frOm damage than the less‐ripened pears
5 1t is of interest to note that the arrangement Of holes in the kacking materials
using the P S P pack (POlyStyrene―paper pack)shOヽVed a strong interrelationship
with the occurrence of the damage in terms of bruises or abrasions_ It cah also be
inferred that the holes, which are partly overlapped in the package, 都rould be a
































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1箱内の損傷敷(級間 3)







































































































































O.8149   ″  Y=0.343+0727X
O.6686   ″   Y=0.385+0203X
00485 相関無し












合 計 175 79 254 112 66 178 287 145 432
第5表 輸送日数と損傷状況 単位 (%)







2日  12  5  17
3日  31   4  35
4日  23   7  30
5日  18  11  29
6日  27  18  40
7日  11   9  20
8日   7   2   9
9日  11   6  17
10日  11  5  16
10日以上 14  13  27
不明 10  4 14
6   16   22   11   33
10   30   51   14   65
15   39   47   22   69
8   20   30   19   49
8   22   41   21   62
6   14   19   15   34
1    4   10    3   13
2    5   14    8   22
3    9   17    8   25
3    9   20   16   36











































































































































































第8表 輸送地域別損傷状況  1977 東郷町
損傷箱率  損 傷 率 損傷強度
%     %    %
第10表 損傷状況と輸送要素の重相関関係
項   目    重相関係数 検定結果
損傷発生率に対する輸送要素の重相関
平均日数と鉄道距離  0.8809  相関有り
平均日数と道路距離  0,8966    ″
損傷強度に対する輸送要素の重相関
平均日数と鉄道距離  0.7630  相関有り
平均日数と道路距離  08047    ″
損傷箱発生率に対する輸送要素の重相関
平均日数と鉄道距離  0.4742  相関無し



























































































項  目 相関係数 検定結果 回帰直線
(平均日数との相関)
全損傷発生率 0.8144 相関有り


































上      段     中
前 期  後 期  合 計  前 期
下



























































































































25.00     35,08
22.37     23.39
21.05     14 92
6.58     7 66
6.58     5 24
3.95      3.23
3.95      3.63
.00       .40
2 63      2.42
3.95      2,42
2.63       .81
1.32       .81
.00        00
.00       .00
.00       .00
箱合計 172
平 均 損
傷 果 数 2.08 2.38 2.16 1.72
偏 差
























要因 自由度 平方和 平均平方
(前期)
2658.202
31.353   15 676   F==3.0615
2626.849    5 121
(後期)
1621.806
4 805    2.403   F=0.3328
1617.001    7.219
(全期)
4335。394
29.257   14.629   F==2.5139
4306.137    5.819
第13表 箱内位置による全損傷の収穫期による差
分 散 分 析 表
要因 自由度 平方和   平均平方
(上段 )
247   1683.544
1      4 750    4,750   F==0.6960
246   1678.795    6.884
(中段 )
246   1104.996
1     23.968   23 968   F==5.4321
245   1081.028    4 412
(下段 )
247   1517.597
1     33.569   33.569   F==5,5646















分 散 分 析 表
要因 自由度 平方和   平均平方
(全損傷 )
384   11028,14
1      46.44    46.44   F=1.6196
383   10981.70    28.67
(打 傷)
384   6269.300
1     59.520    59.20   F==3 6709
383   6209.857   16 214
(スレ傷)
384   2007 600
1      5 224    5 224   F==0.9992

























分 散 分 析 表




























全損傷  (全期 )
384   11028.14
5      18574
379   10842.40
打 傷  (前期)
259    3278.78
5    144 .44
254    3134.35
スレ傷  (後期)
124     773.87
5      84.07
119     689.80
37 1477   F==1.2985
28,6 79
28.887   F==2.3410
12 40







































































3.59      2.82
1 67      1.90
0.67      1.78
1.25      1,04
1.76      1.57
5.93      2.04
藤井嘉儀
第15表 1箱内果実数 (玉数)房Jの損傷の分布 (損傷箱%) 1977 東郷町



























































































































































































































































合  計 161イ回 183
平 均 損
傷 果 救 278+回 3.59 3.69
橋 墾   3.69個 6 22
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